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Abstract: Polyploid lines were constructed from several diploid ecotypes of Arabidopsis 
thaliana by colchicine treatment.  To confirm their ploidy by counting the chromosome 
number of the respective cells under a microscope, meiotic chromosomes of pollen mother 
cells were surface-spread on slide glasses and visualized by DAPI staining.  It was clearly 
indicated that the tetraploid lines assumed by flowcytometry had 20 chromosomes, since 10 
pairs of bivalents were observed on the metaphase I plate, and 2 sets of 10 chromosomes on 
metaphase II plates.  As far as we analyzed through light microscopic observation, 
homologous chromosomes normally synapsed at the pachytene stage, congressed on the 
metaphase plate at metaphase I, and segregated reductionally to daughter cells at the 
anaphase I, and sister chromatids were separated to produce tetrads during meiosis II.  
Putting these results together with their fertility, the constructed tetraploid lines were 
concluded to undergo meiosis as normally as wild-type diploid plants, though the 
chromosome number was doubled.  
































































の植物育成棟内で栽培した。60 μmol photons m-2  
s-1の白色光、14時間10時間の明暗周期、気温24℃、 
湿度 60％の条件下で、ハイポネックスと MS 培地を
交互に、週に一度与えながら栽培した。播種後、5
－7 週間目の植物の花序を採取し、ファーマー液


































図 1.  二倍体シロイヌナズナ（Ler）の花粉母細胞の減数分裂期の染色体．野生型シロイヌナズナの花序を採取し，
ファーマー液で一晩固定した．適当な大きさの蕾を選んで消化展開法で試料を作成し，DAPI で染色して蛍光顕微鏡
で観察した．a. レプトテン期，b. ザイゴテン期，c. パキテン期，d. ディプロテン期，e. ディアキネシス期，f. 第
一分裂中期，g. 第一分裂後期，h. 第一分裂終期，i. 第二分裂前期，j. 第二分裂中期，k. 第二分裂後期，l. 第二分
裂終期． 




従った 1)。固定した試料を 10 mM クエン酸緩衝液
（pH4.5）中で洗った後、cytohelicase（Sigma）、














コルヒチン処理による 4 倍体系統の作出 















































図 2.  四倍体 Ler の花粉母細胞の減数分裂期染色体． a. レプトテン期，b. ザイゴテン期，c. パキテン期，d. ディ
プロテン期，e. ディアキネシス期，f. ；第一分裂中期，g. 第一分裂後期，h. 第一分裂終期，i. 第二分裂前期，j. 第
二分裂中期，k. 第二分裂後期，l. 第二分裂終期． 



















は Ross らの報告 3)以降、減数分裂変異体を含めいく


















































図 3.  四倍体 Col の花粉母細胞の減数分裂期染色体．a. レプトテン期，b. ザイゴテン期，c. パキテン期，d. ディ
プロテン期，e. ディアキネシス期，f. 第一分裂中期，g. 第一分裂後期，h. 第一分裂終期，i. 第二分裂前期，j. 第
二分裂後期初期，k. 第二分裂後期，l. 第二分裂終期． 































倍体 Ler と同様であると考えられる。 




二倍体 Ler、四倍体 Ler、及び四倍体 Col の減数分
裂期染色体を比較・解析した。第一分裂中期に細胞
の赤道面に集まった染色体については、二倍体と四
































1) Azumi Y, Toyama T, Igarashi A and Suzuki H (2001) 
A sensitive fluorescence in situ hybridization 
procedure applicable to whole stages of male maiosis 
of Arabidopsis thaliana. Chromosome Sci. 5: 1-6. 
2) Johnston JS, Bennett MD and Price HJ (1999) 
Reference standards for determination of DNA 
content of plant nuclei Am. J. Bot. 86: 609-613. 
3) Ross KJ, Fransz P and Jones GH (1996) A light 
microscopic atlas of meiosis in Arabidopsis 
thaliana. Chromosome Res. 4: 507-516. 
4) Grelon M, Vezon D, Gendrot G and Pelletier G 
(2001) AtSPO11-1 is necessary for efficient meiotic 
recombination in plants. EMBO J. 20: 589-600. 
5) Stacey NJ, Kuromori T, Azumi Y, Roberts G, 
Breuer C, Wada T, Maxwell A, Roberts K and 
Sugimoto-Shirasu K (2006) Arabidopsis SPO11-2 
functions with SPO11-1 in meiotic recombination. 
Plant J. 48: 206-216. 
6) Azumi Y, Liu D, Zhao D, Li W, Wang G, Hu Y and 
Ma H (2002) Homolog interaction during meiotic 
prophase I in Arabidopsis requires the SOLO 
DANCERS gene encoding a novel cyclin-like 
protein. EMBO J. 21: 3081-309. 
 
 
 
 
